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   A 24-year-old man visited our hospital complaining of hypertension and headache. Endocrino-
logical findings revealed no abnormalities except for a slight decrease in serum adrenocorticotropic 
hormone (ACTH), a slight increase in urine 17-ketosteroid (I7-KS), and a marked increase in 
serum pregnenolone. Computed tomography and magnetic resonance imaging revealed a 3 x 3 cm 
mass in the right adrenal area and I131-adsterol scintigraphy demonstrated a high absorption of the 
isotope in the right adrenal area. Vena cavography suggested a 2 x 2 cm tumor thrombus originat-
ing in the right adrenal. Under the diagnosis of the right adrenocortical carcinoma, adrenolectomy 
and removal of the tumor thrombus were performed. Both serum pregnenolone and urine 17-KS 
returned to the normal level within a week after the operation and blood pressure was well control-
led without any medication 3 months after the operation. Thus, the tumor seemed to be endo-
crinologically active. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 37: 259-261, 1991)










入 院 時 現 症:身 長168cm,体 重64kg,血 圧180/
120mmHg,脈拍60/min,他に 特 記 す べ き こ とな し.
入 院 時 検 査 成 績=血 液 生 化 学 検 査 お よ び α一rr,
CEAな どの 腫 瘍 マ ー カー に は異 常 は 認 め ら れ なか っ
た.内 分 泌学 的 検 査 で は,血 清ACTHの 軽度 低 下
と尿 中17-KSの 軽 度 上 昇 お よび 血 清 プ レグネ ノ ・ ン
の 著 明 な上 昇 を 認 め た が,血 清 コ ル チ ゾ ール,ア ル ド












血 漿 コル チ ゾー ル9.8N9/dl
尿 中17-OHCS11.9mg/day
尿 中17-KS18mg/dayq)
血 清 プ レグ ネ ノ ロ ン10,5ng/mlG)
血 清DHEA-S1340ng/ml
血 漿 テ ス トス テ ロ ン8・2ng/ml
血 漿 レニ ン0.4ng/ml/hr
血 漿 ア ル ドス テ ロ ン30pg/ml
血 漿 ア ドレナ リン16ng/ml
血漿 ノ ル ア ドレナ リン129ng/ml
尿 中VMA3.5mg/day
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東,ほ か:副 腎皮質癌 zsi
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